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PARTE PROPEDEUTICA
Testi tratti dal Capitolo 1 di 
“The Silver of the Mine”,
Parte Prima di Nostromo di J. Conrad  
Sommario
PRIMO PARAGRAFO suddiviso in 3 PARTI:
PARTE 1: “In the time of Spanish rule…”
(suggerimenti e proposta di traduzione, con commento);
PARTE 2: “The clumsy deep-sea galleons…”
(traduzione guidata e proposta di traduzione);
PARTE 3: “Some harbours…”
(tre traduzioni pubblicate a confronto, con commento).
SECONDO PARAGRAFO: “On one side…”
(traduzione facilitata e proposta di traduzione).
TERZO PARAGRAFO suddiviso in 3 PARTI:
PARTE 1: “On the other side…”
(traduzione guidata con analisi testuale visiva, approfondimento lessicale, for-
mulazione e riformulazione, proposta di traduzione con commento);
PARTE 2: “It lies far out to sea…”
(traduzione facilitata e proposta di traduzione);
PARTE 3: “The poor…”
(traduzione facilitata seguita da tre traduzioni pubblicate e proposta di tradu-
zione).
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Chapter 1 of “The Silver of the Mine”
First Part of Nostromo by Joseph Conrad
In the time of Spanish rule, and for many years afterwards, the town of Sula-
co – the luxuriant beauty of the orange gardens bears witness to its antiquity 
– had never been commercially anything more important than a coasting port 
with a fairly large local trade in ox-hides and indigo. The clumsy deep-sea 
galleons of the conquerors that, needing a brisk gale to move at all, would lie 
becalmed, where your modern ship built on clipper lines forges ahead by the 
mere flapping of her sails, had been barred out of Sulaco by the prevailing 
calms of its vast gulf. Some harbours of the earth are made difficult of access 
by the treachery of sunken rocks and the tempests of their shores. Sulaco had 
found an inviolable sanctuary from the temptations of a trading world in the 
solemn hush of the deep Golfo Placido as if within an enormous semi-circular 
and un-roofed temple open to the ocean, with its walls of lofty mountains hung 
with the mourning draperies of cloud.
 On one side of this broad curve in the straight seaboard of the Republic of 
Costa-guana, the last spur of the coast range forms an insignificant cape who-
se name is Punta Mala. From the middle of the gulf the point of the land itself 
is not visible at all; but the shoulder of a steep hill at the back can be made out 
faintly like a shadow on the sky.
 On the other side, what seems to be an isolated patch of blue mist floats 
lightly on the glare of the horizon. This is the peninsula of Azuera, a wild chaos 
of sharp rocks and stony levels cut about by vertical ravines. It lies far out to 
sea like a rough head of stone stretched from a green-clad coast at the end 
of a slender neck of sand covered with thickets of thorny scrub. Utterly wa-
terless, for the rainfall runs off at once on all sides into the sea, it has not soil 
enough – it is said – to grow a single blade of grass as if it were blighted by a 
curse. The poor, associating by an obscure instinct of consolation the ideas of 
evil and wealth, will tell you that it is deadly because of its forbidden treasu-
res. The common folk of the neighbourhood, peons of the estancias, vaqueros 
of the seaboard plains, tame Indians coming miles to market with a bundle 
of sugar-cane or a basket of maize worth about threepence, are well aware 
that heaps of shining gold lie in the gloom of the deep precipices cleaving the 
stony levels of Azuera. Tradition has it that many adventurers of olden time 
had perished in the search. The story goes also that within men’s memory two 
wandering sailors – Americanos, perhaps, but gringos of some sort for certain 
– talked over a gambling, good-for-nothing mozo, and the three stole a donkey 
to carry for them a bundle of dry sticks, a water-skin, and provisions enough to 
last a few days. Thus accompanied, and with revolvers at their belts, they had 
started to chop their way with machetes through the thorny scrub on the neck 
of the peninsula.
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On the second evening an upright spiral of smoke (it could only have been from 
their camp-fire) was seen for the first time within memory of man standing up 
faintly upon the sky above a razor-backed ridge on the stony head. The crew of 
a coasting schooner, lying becalmed three miles off the shore, stared at it with 
amazement till dark. A Negro fisherman, living in a lonely hut in a little bay near 
by, had seen the start and was on the lookout for some sign. He called to his 
wife just as the sun was about to set. They had watched the strange portent 
with envy, incredulity, and awe.
 The impious adventurers gave no other sign. The sailors, the Indian, and 
the stolen burro were never seen again. As to the mozo, a Sulaco man - his 
wife paid for some Masses and the poor four-footed beast, being without sin, 
had been probably permitted to die; but the two gringos, spectral and alive, 
are believed to be dwelling to this day amongst the rocks, under the fatal spell 
of their success. Their souls cannot tear themselves away from their bodies 
mounting guard over the discovered treasure. They are now rich and hun-
gry and thirsty – a strange theory of tenacious gringo ghosts suffering in their 
starved and parched flesh of defiant heretics, where a Christian would have 
renounced and been released.
1. PRIMO PARAGRAFO
PARTE 1: 
In the time of Spanish rule, and for many years afterwards, the town of 
Sulaco – the luxuriant beauty of the orange gardens bears witness to its 
antiquity – had never been commercially anything more important than a 
coasting port with a fairly large local trade in ox-hides and indigo. 
Si vedano le pagine seguenti per suggerimenti e PROP. DI TRAD.
PARTE 2:
The clumsy deep-sea galleons of the conquerors that, needing a brisk gale 
to move at all, would lie becalmed, where your modern ship built on clipper 
lines forges ahead by the mere flapping of her sails, had been barred out of 
Sulaco by the prevailing calms of its vast gulf. 
 Si veda la TRAD. GUID. A TAPPE alle pagine seguenti.
PARTE 3: 
Some harbours of the earth are made difficult of access by the treachery 
of sunken rocks and the tempests of their shores. Sulaco had found an 
inviolable sanctuary from the temptations of a trading world in the solemn 
hush of the deep Golfo Placido as if within an enormous semi-circular and 
unroofed temple open to the ocean, with its walls of lofty mountains hung 
with the mourning draperies of cloud.
Si vedano le tre traduzioni pubblicate a confronto con commento.
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1.1 “IN THE TIME OF SPANISH RULE…”
SUGGERIMENTI PER LA TRADUZIONE
Il periodo, caratterizzato dalla presenza di un lungo inciso, non presenta pro-
blemi di interpretazione, ma necessita comunque di un approfondimento les-
sicale.
rule: control, government, dominion.
luxuriant: (of plant, hair, etc.) growing profusely; lush.
to bear witness: to testify.
coasting port: > to coast: a) sail along the coast; b) trade between ports of 
the same coast.
coasting vessel: a vessel employed in sailing down a coast, trading from 
port to port, esp. of the same country.
“coasting port” non è incluso nel SANSONI, che però attesta:
“coasting trade”: cabotaggio, traffico costiero.
ox-hides: leather made from the hide of an ox.
indigo: a dark blue powder used as a vat dye, originally obtained from the 
tropical leguminous genus Indigofera but now mainly made synthetically 
(> indaco).
Al fine di ottenere una versione italiana che riproduca lo stile dell’Autore, è 
consigliabile mantenere inalterata la struttura sintattica che contraddistingue 
il periodo.
 La versione finale sarà il risultato di scelte alle quali il traduttore arriverà per 
gradi, e gli conviene quindi annotare nella prima stesura tutte le soluzioni che 
gli sembrano possibili, per procedere poi alla scelta in fase di riformulazione.
 Il seguente potrebbe essere un probabile percorso:
1.  − Ai tempi della dominazione spagnola
 − Al tempo del dominio spagnolo
 − All’epoca della dominazione spagnola
2. − e per molti anni  − successivi,
   − in seguito, la città di Sulaco…
3.  − la cui antichità è testimoniata dalla lussureggiante bellezza dei giardini 
d’arancio,
 − della cui antichità è testimone la rigogliosa bellezza degli aranceti,
 − la lussureggiante bellezza degli aranceti ne testimonia l’antichità,
4.  − non era mai stata commercialmente più importante di un porto per il pic-
colo cabotaggio/per il traffico costiero,
 − non era mai stata, quanto ad importanza commerciale, nulla di più di un 
porto di cabotaggio,
 − non era mai stata niente di più di uno dei tanti porti di cabotaggio,
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5.  − con un traffico locale abbastanza florido di cuoio e indaco.
 − con un commercio locale discretamente fiorente di pelli bovine e indaco.
 − con il suo discreto mercato di pelli bovine e indaco.
Proposta di traduzione della PARTE 1 del primo paragrafo:
All’epoca della dominazione spagnola, e per molti anni successivi, la città 
di Sulaco – la lussureggiante bellezza degli aranceti ne testimonia l’anti-
chità – non era mai stata, quanto ad importanza commerciale, niente di più 
di uno dei tanti porti di cabotaggio, con il suo discreto mercato locale di 
pelli bovine e indaco. 
(traduzione di Dario Semino, studente della SSLMIT, A.A. 1994/95)
Commento alle scelte del traduttore:
epoca: è da preferirsi perché si colloca meglio con “dominazione spagno-
la” e contribuisce a creare un registro elevato.
dominazione: rispetto al quasi-sinonimo “dominio”, è termine di uso più 
ristretto e, per lo più, limitato ad un ambito storico e, quindi, adatto al conte-
sto. anche la collocazione italiana “dominazione straniera” fa propendere 
il traduttore verso “dominazione spagnola” che è stata una dominazione 
colonialista.
la lussureggiante bellezza degli aranceti ne testimonia l’antichità: l’inciso, 
formulato come nell’originale, risulta stilisticamente più elegante poiché 
il debole legame con la principale (rappresentato da “its” nell’originale) 
viene risolto dal “ne”, che evita il ricorso ad una subordinata relativa che 
appesantirebbe tutto il periodo.
uno dei tanti porti di cabotaggio…: condivisibile interpretazione del tra-
duttore.
1.2 “THE CLUMSY DEEP-SEA GALLEONS…”
TRADUZIONE GUIDATA A TAPPE
Testo caratterizzato da struttura sintattica complessa.
In the time of Spanish rule, and for many years afterwards, the town of Sula-
co – the luxuriant beauty of the orange gardens bears witness to its antiqui-
ty – had never been commercially anything more important than a coasting 
port with a fairly large local trade in ox-hides and indigo. The clumsy deep-
sea galleons of the conquerors that, needing a brisk gale to move at all, 
would lie becalmed, where your modern ship built on clipper lines forges 
ahead by the mere flapping of her sails, had been barred out of Sulaco by 
the prevailing calms of its vast gulf. Some harbours of the earth are made 
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difficult of access by the treachery of sunken rocks and the tempests of 
their shores. Sulaco had found an inviolable sanctuary from the temptations 
of a trading world in the solemn hush of the deep Golfo Placido as if within 
an enormous semi-circular and unroofed temple open to the ocean, with its 
walls of lofty mountains hung with the mourning draperies of cloud.
Si propone qui di seguito un percorso per l’analisi e la traduzione in 6 TAPPE.
TAPPA I:  prima lettura dell’originale per conferma o smentita delle aspettative 
che gli elementi noti del testo (autore, titolo, ecc…) hanno creato.
  Il lettore è consapevole di trovarsi di fronte all’inizio di una narra-
zione che si apre con una collocazione spazio-temporale di una 
città immaginata dall’Autore. C’è il tono della fabula. La fabula deve 
essere creduta ed è a questo che mirano tutti i numerosi particolari 
della descrizione della costa del paragrafo seguente.
  Prima individuazione di: 
  contenuto
  contesto
  obiettivo dell’autore.
TAPPA II:  seconda lettura dell’originale per decodificazione grammaticale, 
sintattica e semantica.
  Tramite il “dialogo con l’autore” e l’interazione con il testo – map-
ping (uso di sottolineature, frecce, cerchi di diverso tipo attorno ai 
termini, ecc.) – il lettore/traduttore:
- cercherà di scoprire a quali concetti, idee e aspetti l’Autore in-
tenda dare preminenza;
- identificherà e analizzerà in particolare i segmenti testuali pro-
blematici per scegliere le microstrategie/procedimenti traduttivi 
adatti alla ricodificazione in LA;
- evidenzierà i collegamenti fra le parole (reti lessicali, sfere seman-
tiche, v. APP. 3); (si veda l’analisi del testo “The day was ending”, 
Testo 2.2 Sezione Conrad);
- evidenzierà gli indicatori stilistici (ripetizioni, allitterazioni, ecc.); 
(si veda l’analisi della seconda parte del testo “The Patna”, Testo 
2.1 Sezione Conrad).
The clumsy deep-sea galleons of the conquerors that, needing a brisk gale 
to move at all, would lie becalmed, where your modern ship built on clipper 
lines forges ahead by the mere flapping of her sails, had been barred out of 
Sulaco by the prevailing calms of its vast gulf.
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MAPPING
 clumsy deep-sea galleons  modern ship built on clipper lines
 lie becalmed  forges ahead
 brisk gale to move  mere flapping…
In questo modo si evidenzia il contrasto nel testo tra la staticità dei “deep-sea 
galleons” e la mobilità della “modern ship”.
DECODIFICA
Vista la complessità della struttura sintattica, prima di procedere ad una atten-
ta decodifica, si procederà alla scomposizione in:
a)  proposizione principale;
b)  proposizione relativa (con subordinata di II grado – causale);
c)  proposizione incidentale (che introduce un’idea contrastante).
a) The clumsy deep-sea galleons of the conquerors… had been barred 
out of Sulaco by the prevailing calms of its vast gulf;
b) that, needing a brisk gale to move at all, would lie becalmed;
c) where your modern ship built on clipper lines forges ahead by the mere 
flapping of her sails.
TAPPA III: terza lettura dell’originale finalizzata all’approfondimento lessi-
cale e alla ricodificazione parziale.
Per decodificare il testo a livello semantico sarà necessario consul-
tare un dizionario monolingue e, se necessario, anche uno bilingue.
a) Proposizione principale:
clumsy: heavy and awkward in motion or action; awkward in shape; un-
gainly; lacking in grace or skill; rudely constructed.
to bar: stop, hinder, prevent, deprive, debar; exclude from consideration, 
set aside; keep, shut out ( > escludere, impedire, tagliar fuori da).
b) Proposizione relativa:
brisk: quick, smart or efficient in movement or action; lively, active. Also (of 
the air) fresh, keen.
gale: a strong wind; a storm (on the Beaufort scale, one of force 8 and 9) 
(> vento fortissimo; burrasca).
at all: in any way; to any extent; on any occasion (usu. in neg., interr., or 
hypothet. context).
to becalm: deprive a ship of wind; make calm or still (> abbonacciare).
c) Proposizione incidentale:
clipper: a fast sailing ship, esp. one with raking bows and masts.
“clipper” è attestato come prestito in italiano. La GEDA lo definisce come: 
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“veloce veliero del sec. XIX caratterizzato da scafo di forme allungate e 
penetranti e grande superficie velica”.
clipper-built: built for speed with raking bows and masts (to rake [of a bow, 
stern] = avere slancio).
to forge: (of a ship) to make way esp. by momentum or pressure of wind or 
tide (> filare, procedere a tutta velocità).
to flap: strike with a sudden blow; cause to swing or sway about, flutter, 
esp. with accompanying noise (> agitare, sbattere).
Ricodificazione parziale:
a) Proposizione principale
  - pesanti
I galeoni - goffi d’alto mare
  - sgraziati
  - mal costruiti
 
  - conquistatori
  - conquistadores  
  - eliminati
  - esclusi
 erano stati - isolati
  - banditi
  - tagliati fuori
  - dalle  - prevalenti
  - a causa delle  - dominanti
  - vasto 
  - ampio
b) Proposizione relativa
  - abbisognando  - un vivace/forte vento
 che - bisognosi di  - vento di burrasca
  - avendo bisogno di - vento a forza otto
  - poiché hanno bisogno di 
 per muoversi -in qualche modo
  - appena
 - sarebbero rimasti   - in panne
 - rimanevano   - fermi







bonaccia: stato del mare in calma e privo di vento (uno stato di calma piat-
ta).
abbonacciare: v.tr., rendere calmo; v. pron. intr., divenire calmo (il mare 
abbonaccia; il vento si è abbonacciato).
Non si impieghi il termine “panna”che in contesti simili può occorrere, ma 
che indica: (mar.) manovra con cui si orienta opportunamente la velatura di un 
veliero in modo da arrestarlo e poterlo poi rimettere in moto facilmente.
c) Proposizione incidentale  
 - mentre  - la vostra nave moderna
 - laddove  - la nave moderna
   - le navi moderne
 - costruita/e secondo la linea 
  affusolata del clipper
 - dalla forma affusolata
   - a tutta velocità
   - spedita/e 
  - solo - sbattere 
  - semplice - fremere
   - fremito
 
TAPPA IV:  quarta lettura dell’originale in parallelo alla lettura della ricodifica 
parziale: approfondimento sintattico/semantico/testuale e creazio-
ne di una vasta gamma di soluzioni traduttive tra le quali scegliere 
quelle equivalenze formali (semantiche e sintattiche) e funzionali 
(comunicative, pragmatiche) che l’intervento di “mediazione cultu-
rale” tra autore e lettore suggerisce di privilegiare.
    - avendo bisogno di 
  che, - poiché hanno bisogno di 
      Che, in assenza di un
That, needing a brisk  - vento di burrasca buon vento di  
gale to move at all,   - buon vento di burrasca burrasca,  
would lie becalmed  - iniziare a muoversi, restavano/restano
   - accennare a muoversi facilmente
    abbonacciati 
          - sarebbero rimasti 
          abbonacciati 
  - restavano abbonacciati







TAPPA V:    trascrizione – secondo la progressione tematica dell’originale – 
delle soluzioni traduttive scelte (con eventuali riformulazioni par-
ziali per migliorare lo stile).
I pesanti/goffi1 galeoni d’alto mare dei conquistatori/conquistadores2 che, sen-
za3 un buon vento di burrasca restano facilmente abbonacciati4 – laddove le 
[nostre] navi moderne5 dalla linea affusolata procedono spedite ad un minimo 
alito di vento/al primo fremer delle vele6 – erano stati esclusi/tagliati fuori7 da 
Sulaco a causa delle calme che dominano il suo vasto golfo.
1  goffi è la scelta migliore perché rende anche il significato associativo di “clumsy” (si veda 
la TAB. “Il valore comunicativo della parola” in APP. 3).
2  conquistadores: caso raro di prestito al plurale. Sembra lecito ricorrervi per la componente 
culturale che lo contraddistingue: aiuta a ri-creare la corretta dimensione storica ed ha un 
marcato potere evocativo.
3 senza un buon vento…: questa soluzione offre il vantaggio di alleggerire il periodare, già 
abbastanza complesso.
4  restano facilmente abbonacciati: la scelta del tempo presente contribuisce a rendere mag-
giormente credibile la fabula; l’avverbio “facilmente” è una compensazione per la perdita di 
“to move at all”.
5  le navi moderne: sembra meglio il plurale per esprimere la generalità. Inoltre la traduzione 
letterale “vostre” non sarebbe naturale in italiano; “nostre” si potrebbe accettare in casi 
analoghi. Tuttavia, in questo contesto, l’implicitazione è la scelta migliore anche perché, 
con “your” riferito a “modern ship”, Conrad se ne distanzia, esprimendo la sua preferenza 
per i velieri.
6  delle vele: è così agevolmente neutralizzato “of her sails”.
7  erano stati tagliati fuori è da preferirsi in quanto esiste l’espressione: “essere tagliati fuori 
da una rotta”.
TAPPA VI:  lettura della traduzione in parallelo all’ultima rilettura dell’origi-
nale per controllo della resa. In questa fase di revisione ci si assi-
cura che il senso nei due testi sia lo stesso e che lo stile non risenta 
di crolli di registro → eventuali “aggiustamenti” stilistici.
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1.3 “SOME HARBOURS…”
TRE TRADUZIONI A CONFRONTO
Traduzione 1
Certi porti sono di difficile accesso per l’insidia di scogli sommersi e per le 
tempeste che infestano3 le loro coste. Sulaco aveva trovato il suo inviolabile 
baluardo4 alle tentazioni di un mondo di traffici5 nella solenne bonaccia6 del 
profondo Golfo Placido, quasi un immenso tempio scoperto ad emiciclo, aper-
to all’oceano, con i suoi bastioni d’alti monti drappeggiati a lutto dalle nubi.
(traduzione di Giovanni Fletzer, Bompiani, 1956)
Traduzione 2
L’accesso a certi porti è reso difficoltoso1 dall’insidia di scogli sommersi 
e dalle tempeste che infestano3 le loro coste. Sulaco aveva trovato un 
santuario inviolabile dalle tentazioni di un mondo di traffici5 nella solenne 
calma del profondo Golfo Placido, quasi un immenso tempio scoperto, a 
emiciclo, aperto all’oceano, con i suoi bastioni d’alti monti orlati da8 funebri 
drappeggi di nuvole9.
(traduzione di Mario Curreli, Bompiani, 1995)
Traduzione 3
Alcuni porti sono di difficile accesso a causa di pericolosi scogli sommer-
si2 e delle tempeste che sferzano le loro coste. Sulaco aveva trovato un 
inviolabile rifugio dalle tentazioni di un mondo commerciale nella solenne 
quiete del profondo Golfo Placido come all’interno di un enorme tempio 
semicircolare scoperchiato7 e aperto all’oceano, con le pareti formate da 
alte montagne avvolte in funebri drappeggi di nuvole9.
(traduzione di Maria Eugenia Morin, Newton & Compton, 1993)
1 Non rispetta la progressione tematica (the town of Sulaco… Some harbours… Sulaco).
2 Rendere “treachery” con l’aggettivo “pericolosi” è piuttosto riduttivo. In alternativa a “insi-
dia” delle traduzioni 1 e 2, si può proporre “perfidia”.
3.  Tutti e tre i traduttori ricorrono, giustamente, all’esplicitazione (si veda la tabella “Procedi-
menti traduttivi” in APP. 3). Tuttavia, in due casi la scelta del lessico verbale non sembra ade-
guata. Molto meglio, in ordine di preferenza, “imperversare”, “abbattersi su” e “sferzare”.
4 “baluardo alle tentazioni” non è la scelta migliore sia dal punto di vista semantico ( = [mil.] 
gran bastione di una fortificazione; difesa; sostegno), che come collocazione. “Santuario” 
non ha tutte le accezioni del corrispondente “sanctuary” e, nel senso di “rifugio”, è raro. In 
questo caso si potrà rinunciare al collegamento semantico con “tempio” e scegliere “invio-
labile rifugio dalle tentazioni” che mantiene, comunque, una certa atmosfera di religiosità.
5 “Mondo di traffici” appare di registro piuttosto basso. Si può proporre: “mondo dedito al 
commercio”, oppure “mondo mercantile”.
6 “Solenne bonaccia” non rende la pregnanza semantica di “hush” (= suppression of sound; 
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stillness; silence; ma anche, come significato secondario: suppression of discussion, in-
formation). Si potrebbe osservare che nel porto le imbarcazioni si trovano spesso in stato 
di “bonaccia”, ma certamente la collocazione “solemn hush” dovrebbe far propendere il 
traduttore per “quiete solenne”.
7  Il tempio non è stato “scoperchiato”: è, semplicemente, “privo di tetto”, cioè “scoperto”.
8 “Hung” suggerisce l’idea di “incombere”, “minacciare”. Il lessico verbale “orlare” contra-
sta con la cupezza dell’immagine.
9  Meglio “drappeggi funerei”. “Funebre” e “ funereo” sono quasi-sinonimi, ma “funereo” 
pone maggiormente l’accento sull’aspetto paesaggistico, piuttosto che sulla qualità e la 
funzione.
2.1 “ON ONE SIDE...”
TRADUZIONE FACILITATA
Per la traduzione di questo breve testo è consigliabile seguire il procedimento 
della TRADUZIONE A TAPPE illustrato per la PARTE II del PRIMO PARAGRAFO 
(“The clumsy deep-sea galleons…”).
 In questo paragrafo, Conrad inizia la sua descrizione particolareggiata del-
la costa al fine, come si è già notato, di rendere credibile la sua fabula.
 Il testo presenta solo alcune difficoltà di tipo lessicale e, dopo la ricerca su 
un buon dizionario monolingue, non dovrebbero presentarsi dei problemi di in-
terpretazione, soprattutto se il traduttore ha imparato a “vedere” ciò che legge.
 Al termine della traduzione, si confronti la PROPOSTA DI TRADUZIONE se-
guente.
On one side of this broad curve 
in the straight seaboard of the 
Republic of Costaguana, the last 
spur of the coast range forms an 
insignificant cape whose name is 
Punta Mala. From the middle of the 
gulf the point of the land itself is 
not visible at all; but the shoulder 
of a steep hill at the back can be 
made out faintly like a shadow on 
the sky.
Proposta di traduzione di “On one side...”
Da un lato di questa ampia curva nella costa rettilinea della Repubblica 
di Costaguana, l’ultimo sperone della catena montuosa forma un piccolo 
capo chiamato Punta Mala. Dal centro del golfo questa punta non è affatto 
visibile; tuttavia, a ridosso, si riesce a scorgere il fianco di una scoscesa 
collina, quasi fosse un’ombra sul cielo.
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3.1 “ON THE OTHER SIDE…”
TRADUZIONE GUIDATA
Per il testo che segue, che è la continuazione di quello precedente, si propo-
ne un’analisi testuale “visiva” (mapping) che suggerisce come identificare lo 
sviluppo della struttura testuale.
On the other side, what seems to be an isolated patch of blue mist floats 
lightly on the glare of the horizon. This is the peninsula of Azuera, a wild 
chaos of sharp rocks and stony levels cut about by vertical ravines.
It lies far out to sea like a rough head of stone stretched from a green-clad 
coast at the end of a slender neck of sand covered with thickets of thorny 
scrub. Utterly waterless, for the rainfall runs off at once on all sides into the 
sea, it has not soil enough – it is said – to grow a single blade of grass, as 
if it were blighted by a curse.
STEP 1: struttura del testo
 what seems to be an isolated cut about by vertical
 patch of blue mist ravines
 floats lightly a wild chaos of rocks
 on the glare of the and stony levels
 horizon
  THE PENINSULA
  OF AZUERA
 lies far out to sea utterly it has not soil enough
  waterless
 like a rough head  for the rainfall to grow a single
 of stone runs off at once blade of grass
 into the sea     
 
 stretched from a green-clad  as if it were  
 coast at the end of a   blighted by a curse
 slender neck of sand
 
 covered with thickets
 of thorny scrub
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STEP 2: opposizioni concettuali
La descrizione passa gradualmente da concetti che esprimono imprendibilità/
leggerezza a concetti che esprimono pericolo/minaccia
 IMPRENDIBILITÀ/LEGGEREZZA PESANTEZZA/MINACCIA
 isolated sharp
 floats lightly rough head 
 lies far out thorny scrub
 slender waterless
 green-clad blade (of grass)
 thickets blighted by a curse
STEP 3: approfondimento lessicale
patch:
a) a portion of a surface of recognizably different appearance or character 
from the rest (NSOED);
b) a roughly circular area of floating pieces of ice (NSOED). 
Controllare i diversi significati che il termine acquisisce a seconda delle 
collocazioni. Ad es.: a patch of blue (or any other colour), a patch of ice; a 
patch of mist, etc.
to float:
a) rest, move gently or drift on the surface of a liquid without sinking;
b) move or be suspended freely in a liquid or gas.
glare: dazzling brilliance (of a light, the sun or a surface, etc.) (NSOED).
glare of the horizon: in questo caso è possibile sostituire il sostantivo con 
un aggettivo che si riferisca all’orizzonte.
level: a stretch of land or surface no higher than the surrounding area 
(COLL. COB.).
vertical: far notare nella traduzione l’opposizione tra “levels” e “vertical”.
ravine: a deep narrow gorge or cleft, esp. one formed by erosion by run-
ning water.
rough:
a) having an uneven/not smooth surface;
b) rugged.
floats lightly: la penisola sembra una visione, una fata morgana o un miraggio
green-clad coast
slender neck of sand
thickets of thorny scrub
no water
blighted by a curse
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head: notare la coesione lessicale tra “head” e “neck” una riga più sotto.
green clad: a place that is covered with vegetation.
green: verdure, vegetation.
neck of sand: per mantenere la coesione lessicale conviene tradurre let-
teralmente.
thicket: a dense growth of shrubs, brushwood, and small trees often tan-
gled together.
scrub: vegetation consisting chiefly of stunted trees, shrubs or brushwood 
(→ undergrowth; cut or broken twigs).
blighted > to blight: affect with blight (→ an inflammation of the skin, a 
plant disease); exert a malignant influence on…
STEP 4: proposte di formulazione e riformulazione del testo finalizzate alla ri-
produzione dello stile dell’Autore
 Qualcosa che si può scambiare
 per una chiazza isolata di nebbia 
  azzurrognola fluttua lievemente sopra  
 il barbaglio dell’orizzonte.
 (M. Curreli, 1995)
What seems to be an isolated  Quello che sembra un banco isolato di 
patch of blue mist floats lightly  nebbia azzurrina fluttua lievemente  
on the glare of the horizon.  sull’orizzonte luminoso.
 (M.E. Morin, 1993)
 Fluttua leggero nel riverbero dell’oriz-
 zonte ciò che in apparenza è un banco  
 isolato di nebbia azzurrina.
 È la penisola di Azuera, un caotico 
 groviglio di scogli acuminati e terrazze
 rocciose intersecate da voragini a
  strapiombo.
 (G. Fletzer, 1956)
 È la penisola di Azuera, un ammasso
 caotico di rocce aguzze e spianate 
 sassose solcate da burroni scoscesi.
 (M.E. Morin, 1993)
PROPOSTA DI TRADUZIONE delle prime due frasi:
Dall’altro lato fluttua leggero nel riverbero dell’orizzonte ciò che in appa-
renza è un banco isolato di nebbia azzurrina1. È la penisola di Azuera, un 
ammasso caotico di rocce aguzze e spianate sassose solcate da burroni 
scoscesi2.
This is the peninsula of Azuera, 
a wild chaos of sharp rocks and 
stony levels cut about by vertical 
ravines.
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1  Per evitare formulazioni non molto scorrevoli (come “qualcosa che si può scambiare” o 
“quello che sembra”), ci si è allontanati dalla costruzione inglese. La ristrutturazione in ita-
liano ri-crea, almeno in parte, il registro elevato e la musicalità della prosa dell’Autore.
2  Per il secondo periodo si è accettata l’ottima traduzione di M.E. Morin che, giusta-
mente, rende “stony levels” con “spianate sassose”.
3.2 “IT LIES FAR OUT TO SEA…”
TRADUZIONE FACILITATA 
 
1 It lies far out to sea: una buona resa dipenderà, anche in questo caso, dalla capacità del 
traduttore di “vedere” ciò che legge, vale a dire dalla sua interazione con il testo che dalle 
parole lo porti alle immagini.
2 green-clad coast: anche in italiano è possibile trovare un’espressione simile (si noti che 
clad = clothe; (arch.): provide with clothes).
3 like a rough head of stone... neck of sand: è consigliabile mantenere la metafora in entram-
be le sue componenti (“head” e “neck”).
4 Thickets of thorny scrub: il sintagma è caratterizzato dall’asprezza del suono. Si può tentare di 
imitare l’effetto in italiano, non necessariamente con la ripetizione delle stesse consonanti.
5 Utterly waterless... it has not soil enough: per ri-creare lo stile è necessario restare aderen-
ti alla struttura dell’originale. In questo caso non vi è alcuna necessità di riformulare.
6 It is said: si può rendere con la forma impersonale o, ancor meglio, con “dicono” che crea 
un collegamento con “the poor”, “common folk” e “tradition” delle frasi seguenti.
7 Single blade of grass: si interpreti “single” come “not even”.
8 As if it were blighted by a curse: questo è uno di quei casi in cui non sembra possibile 
evitare una certa “perdita”. Per mantenere la pregnanza semantica di curse, si può pro-
porre: “quasi fosse stata colpita da una maledizione”. Per mantenere la pregnanza se-
mantica di blight: “quasi fosse stata colpita da un’epidemia”. Si può tentare di mantenere 
tutte due le componenti: “quasi la maledizione di una terribile epidemia l’avesse colpita”, 
ma il risultato appare un po’ forzato.
On the other side, what seems to 
be an isolated patch of blue mist 
floats lightly on the glare of the ho-
rizon. This is the peninsula of Azue-
ra, a wild chaos of sharp rocks and 
stony levels cut about by vertical 
ravines. It lies far out to sea1 like 
a rough head of stone stretched 
from a green-clad coast2 at the end 
of a slender neck of sand3 covered 
with thickets of thorny scrub4. Ut-
terly wa-terless, for the rainfall 
runs off at once on all sides into 
the sea, it has not soil enough5 – it 
is said6 – to grow a single blade 
of grass7 as if it were blighted by 
a curse8.
29
PROPOSTA DI TRADUZIONE di “It lies far out to sea…”
Si protende nel mare1, simile ad una rozza testa di pietra che si allunga2 
da una costa ammantata di vegetazione in cima ad un esile collo di sabbia 
ricoperto di folti cespi di arbusti spinosi.Totalmente arida, poiché l’acqua 
piovana si riversa immediatamente in mare da tutti i lati, non ha terra suffi-
ciente, dicono, nemmeno per far crescere un filo d’erba, quasi fosse stata 
colpita da una maledizione.
Alternative:




Utterly waterless, for the rainfall runs off at once on all sides into the sea, it 
has not soil enough – it is said – to grow a single blade of grass, as if it were 
blighted by a curse.
The poor, associating by an obscure instinct of consolation the ideas of evil 
and wealth, will tell you that it is deadly because of its forbidden treasures. 
The common folk of the neighbourhood, peons of the estancias, vaqueros 
of the seaboard plains, tame Indians coming miles to market with a bundle 
of sugar-cane or a basket of maize worth about threepence, are well aware 
that heaps of shining gold lie in the gloom of the deep precipices cleaving 
the stony levels of Azuera. Tradition has it that many adventurers of olden 
time had perished in the search. The story goes also that within men’s me-
mory two wandering sailors – Americanos, perhaps, but gringos of some 
sort for certain – talked over a gambling, good-for-nothing mozo, and the 
three stole a donkey to carry for them a bundle of dry sticks, a water-skin, 
and provisions enough to last a few days. Thus accompanied, and with 
revolvers at their belts, they had started to chop their way with machetes 
through the thorny scrub on the neck of the peninsula.
Suggerimenti per la traduzione
Lo studente/traduttore analizzi le tre traduzioni pubblicate che seguono e le 
confronti sia con il testo originale che fra di loro. Noterà che ciascuna presen-
ta sia pregi che difetti e che, sebbene alcune differenze siano dovute a letture 
interpretative dell’originale leggermente diverse, la maggior parte rispecchia 
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gli usi linguistici prevalenti dei periodi storici in cui sono state fatte. In partico-
lare si nota il diverso trattamento riservato dai traduttori ai numerosi prestiti 
dallo spagnolo con cui Conrad connota culturalmente il testo:
Peons viene mantenuto da Benzing, mentre sia Fletzer che Curreli ricorro-
no all’adattamento di peon (peone/i) ormai accolto dalla lingua italiana con 
l’accezione di “lavoratore non qualificato, meticcio o indiano, dell’America 
centro-meridionale, in condizione servile o comunque poverissimo” (ZIN-
GARELLI).
Estancia è attestato in italiano (“nell’America meridionale, grande tenuta 
ove si alleva il bestiame su vasta scala”, ZINGARELLI) ma, al plurale, sem-
bra comunque corretto segnalarlo con il corsivo.
Vaquero è termine accolto in italiano con una diversa accezione (“custode 
dei tori pronti per la corrida”, ZINGARELLI) e quindi, in questo contesto, 
andrà trascritto mantenendo il corsivo.
Americanos è stato tradotto dai tre traduttori e, in effetti, una trascrizione 
risulterebbe una forzatura e la perdita della componente culturale, minima, 
viene ampiamente recuperata dal seguente gringos.
Gringo è attestato dallo ZINGARELLI: “(spreg.) Per gli abitanti dell’America 
latina, forestiero di madrelingua non spagnola, spec. inglese o nordameri-
cano”. Il termine andrà quindi trascritto e, nella sua forma plurale, segna-
lato con il corsivo.
Mozo: anche se in inglese mozo è attestato come prestito per indicare 
“in Spain and Spanish-speaking countries: a male servant or attendant, a 
groom, a labourer”, è probabile che Conrad lo abbia impiegato nel suo si-
gnificato letterale di “boy”, cioè “ragazzo”. In questo caso, quindi, il tradut-
tore può rendere semplicemente con “un giovane”, tanto più che la trascri-
zione mozo non mancherebbe di sembrare oscura al lettore.
Per quanto riguarda la traduzione di “to chop their way with machetes”, 
poiché il termine “machete” è da molto tempo attestato in italiano, non 
sembra corretto l’uso del corsivo.
A questo punto, alla luce delle conclusioni cui si è giunti con le traduzioni gui-
date e facilitate precedenti, e “saccheggiando” le tre traduzioni pubblicate, lo 
studente/traduttore potrà preparare una “sua” traduzione e confrontarla con 
la proposta di traduzione che conclude questa sezione.
TRE TRADUZIONI PUBBLICATE di “The poor…”
I poveri, che per un oscuro istinto di consolazione si compiacciono di as-
sociar l’idea del male a quella delle dovizie, vi diranno che quella penisola 
è micidiale a cagione dei suoi tesori fatali. Il popolino dei dintorni, i peons 
delle estancias, i vaqueros delle pianure costiere e i pacifici indiani che 
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percorrono miglia e miglia per portare al mercato una fascina di canne da 
zucchero o una cesta di granturco, del valore, a dir tanto, di due o tre soldi, 
sanno tutti che mucchi d’oro purissimo giacciono nell’ombra degli abis-
si dell’Azuera. Secondo antiche leggende, molti avventurieri vi avrebbero 
lasciato la vita. E, in tempi relativamente recenti, due errabondi marinai 
– probabilmente americani, ma di certo gringos in un modo o nell’altro – fra-
stornarono un pigro mozo giocatore e buono a nulla, col quale poi rubarono 
un somaro per portar un po’ di legna secca, un otre d’acqua e viveri per 
alcuni giorni. Così equipaggiati e con rivoltelle alle cinture, s’avventuraro-
no sul collo della penisola, aprendosi la via a colpi di machetes, nella fitta 
boscaglia spinosa.
(traduzione di Mario Benzing, Barion, 1931)
La povera gente, associando per un oscuro istinto di consolazione le idee 
del male e della ricchezza, vi dirà che la sua aria di morte è dovuta ai tesori 
che nasconde. Il popolino che abita nei dintorni, i peoni delle estancias, i 
vaqueros delle pianure lungo il mare, gli indiani inciviliti che scendono a 
piedi dall’interno per vendere un fascio di canne da zucchero o un paniere 
di mais da tre soldi, sanno benissimo che mucchi d’oro lucente giacciono 
nell’ombra dei fondi burroni aperti fra le terrazze rocciose di Azuera. La 
tradizione vuole che più d’un avventuriero dei tempi lontani sia perito an-
dandone alla ricerca. La leggenda aggiunge anche che, non molto tempo 
prima, due marinai senza meta – forse americani, ma una specie di gringos 
di certo – si accordarono con un mozo scioperato e giocatore, e i tre ruba-
rono un asino per portarsi dietro una fascina di rami secchi, un otre e prov-
viste sufficienti per alcuni giorni. Così attrezzati, e con pistole alla cintola, 
avevano cominciato ad aprirsi un varco a suon di machetes attraverso le 
macchie spinose lungo l’istmo della penisola.
(traduzione di Giovanni Fletzer, Bompiani, 1956)
La povera gente, associando per un oscuro istinto di consolazione le idee 
del male e della ricchezza, vi dirà che è mortale a causa dei suoi tesori 
proibiti. Il popolino che abita nei dintorni, i peoni delle estancias, i vaqueros 
delle pianure lungo il mare, gli indiani pacifici che scendono a piedi dall’in-
terno per vendere un fascio di canne da zucchero o un paniere di mais da 
tre soldi, sanno benissimo che mucchi d’oro lucente giacciono nell’ombra 
dei profondi burroni aperti fra le terrazze rocciose di Azuera. La tradizione 
vuole che più d’un avventuriero dei tempi lontani sia perito andandone alla 
ricerca. La leggenda aggiunge anche che, non molto tempo prima, due ma-
rinai senza meta – forse americani, ma di certo una specie di gringos – si 
accordarono con un mozo scioperato e giocatore, e i tre rubarono un asino 
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per portarsi dietro una fascina di rami secchi, un otre e provviste sufficien-
ti per alcuni giorni. Così attrezzati, e con rivoltelle alla cintola, avevano 
cominciato ad aprirsi un varco a colpi di machete attraverso le macchie 
spinose lungo l’istmo della penisola.
(traduzione di Mario Curreli, Bompiani, 1995)
PROPOSTA DI TRADUZIONE di “The poor…”
I poveri, che per un misterioso istinto di consolazione associano l’idea del 
male a quella della ricchezza, vi diranno che è maledetta1 a causa dei suoi 
tesori proibiti. La gente semplice2 dei dintorni, i peoni delle estancias, 
i vaqueros delle pianure lungo la costa del mare, gli indiani pacifici che 
scendono a piedi dall’interno per andare a vendere un fascio di canne da 
zucchero o una cesta di granoturco da tre soldi, sanno benissimo che muc-
chi d’oro lucente giacciono nell’oscurità dei profondi precipizi che fendo-
no3 le spianate sassose di Azuera. La tradizione vuole che più di un avven-
turiero dei tempi che furono4 sia perito andandone alla ricerca. A memoria 
d’uomo si ricorda anche che due marinai vagabondi – forse americani, ma 
certamente una specie di gringos – si erano messi d’accordo con un gio-
vane fannullone e giocatore. I tre avevano rubato un asino per portarsi 
dietro una fascina di rami secchi, un otre e provviste sufficienti per alcuni 
giorni. Così equipaggiati, rivoltelle alla cintola5, avevano cominciato ad aprir-
si un varco a colpi di machete attraverso gli arbusti spinosi dell’istmo della 
penisola.
1 Accezione scelta per creare un collegamento con il precedente “blighted by a curse”.
2 Interpreta “common” nella sua accezione di “undistinguished by rank or position; belonging 
to the general body of people”.
3 Resa di “to cleave” nell’accezione di “split a crystal or rock along a line of natural fissure”.
4 Resa di “of olden time”, che ne reproduce in parte il “sapore antico”. “Olden”: adj. (lit. & 
arch.) belonging to a bygone age.
5 Inciso per alleggerire lo stile in italiano.
